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The aim of this study was to clari:fy the current situation of maternity harassment 
and to survey its e旺ectson the psychological and physical health of women before 
and after childbirth. We recruited 295 primigravid women who were working in 
pregnancy. The questionnaires were distributed before childbirth (after the 28th 
week of pregnancy) and after childbirth (within 7 days of giving birth). 134 women 
(45.4%) during pregnancy and 44 (14.9%) after childbirth anonymously answered 
questionnaire. Of those ansewers before childbirth， 55 (41.0%) had experienced 
maternity harassment， which promoted the psychological stress reaction， physical 
stress reaction (brief job stress questionnaire)， higher scores on the Edinburgh 
Postnatal Depression Scale (EPDS) during pregnancy， and the prevalence of 
hyperemesis gravidarum.明な註1e，experiencing maternity harassment in pregnancy 
did not affect postpartum EPDS， gestational age， or birth weight. These results 
suggest that measures to prevent and eradicate maternity harassment are 
















































































































































































婚姻状況 既婚・事実婚 131(99.3) 
未婚 1(0.7) 
経済状況 ゆとりがある 105(78.4) 
苦しい 29(21.6) 
切迫流 あり 43(32.1) 
産・早産 なし 91(67.9) 
妊娠悪阻 あり 13(9.7) 
なし 121(90.3) 
就業状況 妊娠中に離職 42(31.3) 
産前休業取得 92(68.7) 
雇用形態 正規社員 92(68.7) 
非正規社員 42(31.3) 
勤務年数(ヶ月) 62.5(1-257) 





































































「雇用に関連する あり 18(13.4) 35.5(25-51) 
不当な扱し'J なし 116(86.6) 
1032.5 .940 
35.0(20・85)
「リフ。ロダクティブ あり 32(23.9) 39.0(25・49)
大1179.5 .018 
ヘルス/ライツの侵害j なし 102(76.1) 34.0(20-65) 
「働きにくし、環境」





表 5マタニティハラスメントの妊娠期 EPDSへの影響 n=134 
妊娠期 EPD3
く9 二三9
一t 一- →d 
-n〈%): ‘ .ri(%) 
内
「雇用に関連する あり 14(77.8) 4(22.2) 
不当な扱し'Ja なし 98(84.5) 18(15.5) 
.337 
「リフ。ロダクティブ あり 23(71.9) 9(28.1) 
ヘルス/ライツの侵害Jb 
4.199 .040 * なし 89(87.3) 13(12.7) 
「働きにくし1環境Jb 
あり 27(77.1) 8(22.9) 
なし 85(85.9 14(14.1) 
1.431 .232 
a)Fisherの玉確確率検定 b)X2検定、く.05、士、く.005




「雇用に関連する あり 18(13.4) 22.7士5.2
不当な扱い」 なし 116(86.6) 
-0.140 .889 
22.5土4.6
「リプロダクティブ あり 32(23.9) 24.1土4.2
ヘルス/ライツの侵害」 なし 102(76.1) 


















「雇用に関連する あり 6(33.3) 12(66.7) 
不当な扱しリ なし 37(31.9) 79(68.1) 
.550 
「リプロダクティブ あり 10(31.3) 22(68.8) 
ヘルス/ライツの侵害J なし 33(32.4) 69(67.6) 
.545 
「働きlこくし1環境」
あり 13(37.1) 22(62.9) 
なし 30(30.3) 69(69.7) 
.294 
Fisherの正確確率検定、<.05、対p<.005
表 8マタニテイハラスメトの妊娠悪阻への影響 n=134 
妊娠悪阻
り なじ項 目 、あ、 '"
" ~h(%) n(%) p健n '. (
「雇用に関連する あり 3(16.7) 15(83.3) 
不当な扱しリ なし 10(8.6) 106(91.4) 
.224 
「リプロダクティブ あり 7(21.9) 25(78.1) 
.014 女
ヘルス/ライツの侵害」 なし 6(5.9) 96(94.1) 
「働きにくし1環境」
あり 5(14.3) 30(85.7) 
なし 8(8.1) 91(85.7) 
.226 
Fisherの正確確率検定、く.05、犬、く.005
表 9 マタニティハラスメントの産後への影響 n=44 
or N(%) (最小一最大)
検定量 p値
在胎週数 a 39 (36-41) 39(30・41) 213.5 .523 
分娩様式 c
経睦分娩 18(52.9) 16(47.1) 
ー068
帝王切開 2(20.0) 8(80.0) 
児の出生体重
2939.4土325.7 2960.7土490.7 .166 .869 
b 
産後早期 <9 2(28.6) 5(71.4) 
ー290
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